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１．はじめに
　水は生き物にとって欠かせない物質である。文部科学
省平成 20 年の小学校指導要領解説理科編では，4 年生か
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　　Water is an essential substance for living things. Topic on water are at grades 3-6 in elementary science. The roles and functions 
of water (erosion, accumulation, transportation), germination and growth of plants, etc. On the other hand, the properties of water 
are not treated except physical change like boiling, evaporation, freezing, etc.
　　The color, taste, and smell of water are not discussed in elementary science. This research proposes that the color of water 
because an excellent theme for inquire based leaning. We have developed a suitable and low cost teaching material for the water 
color. Furthermore, we have conducted a few lessons with the teaching materials to examine the appropriateness.
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400～ 900 nm （横軸上の 400と 900に赤丸をつけて強調し
た。）の範囲において光量が減少している（図 5）。このよ
うに吸収しない場合は，水が白く見える。黄色の斜線で





















































　平成 28 年 12 月，インドネシアのマラン市にある「MIN 
MARANG Ⅰ」小学校で，マラン大学の協力の下，授業実









































































えるのは，海が 3 m 以上の深さがあるから。」という発言
があり，海の深さと関係づけて海の色を捉えることがで
きたことが明らかになった。
図 14　分光器による透過光スペクトル (1m) の測定
－マラン市の水道水－
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